
































Markus & Kitayama, 1991; Heine, Lehman, Markus, &
Kitayama, 1999）。
このように、情報や出来事を自己に都合良く解釈す
ることを、ポジティブ幻想（Taylor & Brown, 1988）と






















































































































































（F (2, 108) = 6.30, p < .005）。下位検定の結果、親友へ
の評価と、自己およびクラスメートへの評価との間に










効果が見られ（F (2, 106) = 3.36, p < .05）、自尊心が高
い群は、低い群と比べて、自己および親友を高く評定
する傾向にあるが（それぞれ t (53) = 1.78, p < .10, t (53)
= 1.92, p < .10）、クラスメートに関しては自尊心によ















108) = 4.58, p < .05）、評価性の主効果（F (1, 108)
= 43.49, p < .001）、および対象人物×評価性の交互





メートよりも高く（t (54) = 2.47, p < .05）、ネガ
ティブ項目については親友が、自己やクラスメートよ
りも低く評定されていた（それぞれ、t (54) = 3.95, p


















Figure 2  ポジティブ・ネガティブ性の別に
よる刺激人物への評定
注：得点範囲は7～35。数値が高くなるほど評価が























































































ポジティブ -.11 -.02 .12 -.12 -.14 .22
ネガティブ .07 .35* .53** .36** .44** -.13
ポジティブ -.05 .01 -.15 -.28* -.17 .50**
ネガティブ .13 .03 .08 .20 .17 .22
ポジティブ -.09 .08 -.01 -.11 -.03 -.17
ネガティブ .21 .29* .07 -.04 .17 .23
自尊心







注：**  <.01, *  <.05, +  <.10p p p
クラスメートでのポジティブ・ネガティブ評価の相関



































（Lazarus & Folkman, 1984）が、近年では、その分類
に関係焦点型対処を追加する必要性も指摘されるよう











































































ったところ、評価対象の主効果（F (2, 94) = 3.62, p
< .05）、5因子の主効果（F (4, 188) = 12.62, p < .001）





































自己 外向性 -.13   .36**    .46**
情緒不安
定性   .38**  -.40** -.18
誠実性 -.06 .08  -.27+
調和性 -.03 -.07 .08
開放性 -.09    .39** .13
親友 外向性 -.22  .25+ .08
情緒不安
定性 .04 .13 -.02
誠実性 .06 -.13 -.17
調和性 .06 .16 -.01
開放性 .17 -.28+ .07
親 外向性 -.09 -.17 .11
情緒不安
定性   .27+   -.40** .01
誠実性 -.09 .18 .11
調和性 -.14 .11 .14
開放性 .15 .04  .37**
-.19 .06  .30*
-.12 .06  .43**
親友との関係性
親との関係性
Table 3   自己・他者評価と精神的健康・主観的　
　　　　　　幸福感の相関分析



























































































Leary , 1995) の主張とも軌を一にするものである。人
が適応的に生きていくためには社会的絆が不可欠であ
り、何らかの理由でその絆がなくなった時には、不適
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Relationships among self- and other- positive illusions and
social adaptation
Chihiro Kobayashi (Graduate School of Human Sciences, Osaka University)
2 studies were conducted for the purpose of examining relationships among self- and other- positive illusions and
psychological well-being.  In the questionnaire, Ss evaluated how various traits applied to themselves, their best friend
(close other), and their fellow classmates (distant other).  They also rated how positive their best-friendships were, their
degree of psychological well-being (measured by the General Health Questionnaire), and their subjective well-being.
Study 1 revealed that best friend and self were evaluated more positive than their classmates, regardless of their self-
esteem level.  Also, the degree of negative self-view was negatively correlated with their psychological well-beings.
Study 2 revealed that Ss’ perceived best friendships and parent-child relationships were positively correlated with their
subjective well-beings, while the level of self-esteem was positively related to Ss’ psychological health.  The
importance of conducting empirical studies on people’s ocial adaptation was discussed, with the self concept
considered in several interpersonal relationships.
Keywords: self-evaluation, other-evaluation, positive illusion, psychological health, subjective well-being
